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　 This study compared undergraduate students’ sense of family in Japan, South Korea, and China 
from family functions.  Family Functions were measured by FACESⅢ (Family Adaptation and 
Cohesion Evaluation Scales Ⅲ), and 341 Japanese, 283 South Korean, and 321 Chinese students 
from multiple regions of each country completed the questionnaire.  In order to examine the factorial 
validity, a principal factor analysis was conducted for FACESⅢ in the pooled sample, and 3 factors 
were extracted by Varimax rotation; ‘Interdependency (FAC1)’, ‘Cohesion (FAC2)’, and ‘Adaptability 
(FAC3)’.  A two-way ANOVA was performed on these factors to compare the differences among 
the countries across genders.  As for the results, female students showed significant higher scores 
on all factors.  The main effects of the countries were also significant on all factors; Chinese 
students showed the highest scores on all factors; South Korean students showed lower scores on 
‘Interdependency (FAC1)’ and ‘Adaptability (FAC3)’ than Chinese students and higher scores on 
‘Interdependency (FAC1)’ and ‘Cohesion (FAC2)’ than Japanese students; Japanese students showed 
lower scores than Chinese students on all factors and lower scores than South Korean students 
on ‘Interdependency (FAC1)’ and ‘Cohesion (FAC2)’ as well.  All these differences by gender and 
country were considered from a cross-cultural perspective.














　Olson（1985）の円環モデル（circumplex model）によるFACESⅢ（Family Adaptation and 






































変数 国家 N M SD F p 多重比較
年齢
日本 341 19.89 1.17 136.64 0.000 韓国＞日本＊＊＊
韓国 284 22.00 2.32 韓国＞中国＊＊＊
中国 325 19.95 1.77
合計 950 20.54 2.02
学年
日本 341 1.99 0.88 37.90 0.000 韓国＞日本＊＊＊
韓国 284 2.58 0.68 韓国＞中国＊＊
中国 322 2.08 1.09
合計 947 2.20 0.94
総家族数
日本 320 4.48 1.41 34.65 0.000 日本＞韓国＊＊
韓国 285 4.21 1.01 日本＞中国＊＊＊
中国 323 3.71 1.10 韓国＞中国＊＊＊
合計 928 4.13 1.24
兄弟数
日本 332 2.45 0.74 93.78 0.000 日本＞韓国＊＊＊
韓国 282 2.22 0.74 日本＞中国＊＊＊
中国 307 1.61 0.89 韓国＞中国＊＊＊
合計 921 2.10 0.87





















新因子名 項目内容 FAC1 FAC2 FAC3
相互依存性 私の家族は，困った時，家族の誰かに助けを求める。 0.74 0.20 0.18
私の家族では，何かを決める時，家族の誰かに相談する。 0.68 0.28 0.19
家族の方が，他人よりもお互いに親しみを感じている。 0.61 0.20 0.21




凝集性 私の家族では，みんなで何かをするのが好きである。 0.28 0.78 0.21
家族で何かをする時は，みんなでやる。 0.29 0.73 0.27
私の家族では，自由な時間は，家族と一緒に過ごしている。 0.36 0.63 0.19
私の家族は，みんなで一緒にしたいことがすぐに思いつく。 0.37 0.63 0.22
適応性 家族を引っ張っていく者（リーダー）は，状況に応じて変わる。 0.03 0.17 0.50
家族の決まりは，必要に応じて変わる。 0.29 0.13 0.47
私の家族では，家事，用事は，必要に応じて交代する。 0.04 －0.10 0.45
私の家族では，子供が自主的に物事を決めている。 0.02 0.20 0.44
私の家族では，叱り方について親と子で話し合う。 0.16 0.18 0.43
家族は，それぞれの友人を気に入っている。 0.22 0.14 0.38






















持している。例えば，高校3年生と大学新入生を対象とした比較的新しい研究（Perosa & Perosa, 
2001）では，適応性・凝集性と家族間の意思疎通の線型的関係が確認され，円環モデルの解釈を














































国籍 －0.294 ＊＊＊ －0.237 ＊＊＊ 0.004 ＊＊＊
年齢 0.059 n.s. 0.015 n.s. 0.130 ＊
学年 －0.050 n.s. －0.010 n.s. －0.053 n.s.
同居家族数 －0.022 n.s. 0.004 n.s. －0.013 n.s.
きょうだい数 0.023 n.s. 0.052 n.s. 0.025 n.s.
性別 0.113 ＊＊ 0.079 ＊ 0.180 ＊＊＊
R 0.329 ＊＊＊ 0.254 ＊＊＊ 0.202 ＊＊＊





















因子 要因 N M SD F p 多重比較
相互依存性 国家 日本 333 16.59 4.55 88.092 0.000 中国＞韓国＊＊＊
（FAC1） 韓国 283 19.29 3.83 中国＞日本＊＊＊
中国 318 20.43 3.31 韓国＞日本＊＊＊
性別 男子 441 18.31 4.24 15.001 0.000 男性＜女性＊＊＊
女子 493 19.07 4.28
国家×性別 2.619 0.073 n.s.
凝集性 国家 日本 337  9.75 3.89 34.161 0.000 中国＞日本＊＊＊
（FAC2） 韓国 283 11.59 3.85 韓国＞日本＊＊＊
中国 320 11.84 3.36
性別 男子 444 10.64 3.60 12.337 0.000 男性＜女性＊＊＊
女子 496 11.35 3.99
国家×性別 1.539 0.215 n.s.
適応性 国家 日本 339 19.95 3.70 50.960 0.000 中国＞日本＊＊＊
（FAC3） 韓国 281 20.33 3.29 中国＞韓国＊＊＊
中国 320 22.49 3.58
性別 男子 445 20.59 3.87 11.026 0.001 男性＜女性＊＊＊
女子 495 21.23 3.55
国家×性別 1.311 0.270 n.s.
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